



Synopsis: This paper studies the poetics of Dionysus which appears
among Susan Glaspell's early plays,focusing on the issue of“χθんοS."
“Йしんοs" is a Greek term which characterizes Dionysus,referring to al―
ienation or boundary crossing within speciflc colrllnunities,and causing
ambiguity of identities.
In rhe」Pθttιθ, characters leave their accustomed life styles,cross―
ing bounda五es, and renew their spirlt.The expressionistic play cele―
brates the resurrection Of E)ionysian creativity.CJosc ιんθ Bοtt satirizes
the prestigious families whOse past records reveal that their ancestors
were not always very glorious nor righteous,dissolving the boundaries
between insiders and outsiders of the established society.
These coIIliC plays renect Bakhtin's “carlllival" sp 五t which shares


























間が集まれば, “They will not then labor in isolation,but unite in the
creative ecstasy...Their dreams and intoxication will lningle in the
har]monious union of the Dionysian and the Apo1loniane And the healing
creative ferment will spread.…"(36)と,創造活動における陶酔 と調和
と癒 しとを結びつけている (51)。しか しこの “ecstasy"については組織 自
体の解体によるものではなく,組織構造内における解放,つまり「内なる他
者」の体験によるものであることを追加 して説明 している。
… 。it should not seem shocking that Dionysos'gift,release,is ob¨
tained through su■b五n  in the theatre ...Nor did]Dionysian ec―
stasy ailn to abolish the structure from which it o■b ed r lease: it
was accepted as temporary suspension that enabled man and com―
munity to continue living within the structure.(59)
Barbara Ehrenreichは古代から現代に到るまでの自発的舞踏集団の歴史
を研究 し, “Iam,therefore l need to dance."(LιθttαιjοんαJ HびαJごTrjb‐
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いる。 “I came out of the lnystery hall feeling like a stranger to lnyselr'
(47).そしてこのような内なるよそ者,「クセノス」との出会いこそが人々
をエクスタシニヘ導 くのである。“In fact,it is to this kind of experience
that we owe the very word θcsιαり, derived from G「reek words lneaning









portで編集・執筆 していた W≧λJy O“ιJο たの社交界コラム “SOcial
Life"に書いた記事を “The Political as Personal"で分析しているが,著
者としてのグラスペルの′亡ヾ1青は明らかに自由へ繋がる道としてのalienation
と「他者」へと傾いていた,と評している。“Her empathy clearly goes to
those who are`Outside,'a word she continually uses in her writing to
signify both alienation from sOciety and freedom from the restrictions it
imposes"(280).
近代人の精神内部における “alienation"という概念は To S.エリオット





も “it is this prattatic experience of expe五ncing anew the human con―
チェイス(鬼塚)洋子
nection of the other to one's self that is presented repeatedly in the sto¨





発するものと解説されている。父親 Elmerの代からの “descent into pov―
erty"と“New England Puritan ancestors"が主因で,グラスペルは従妹
たちや裕福な社会を “other life"として “an outsider"として眺めるよう
になった。Oziebloは,そのような視点からWttλJy O“ιJο んに記事を書い
ていたグラスペルを “the alien observer"と呼んでいる (11-22)。
Ben‐zvi lま, “Even at this young age,Glaspell was aware that class
di■brences may prove forΠlidable bstacles to reaching out to other peo―
ple,something she knew personally because of her falnily's social posi¨





She particularly denounces the snobbery that causes the working
girl to be excluded by`high society'。..Her empathy goes to those
who are“outside,"a word she continually uses in her writing to sig―
nify both alienation from society and freedom from the restriction it
imposes.(Susan Glaspel1 32)
グラスペルは中世部からニューヨークヘ移動 し夫の 」ig Cookと演劇活動
を開始 したのであるが,Heterodoxyという新進気鋭の女性たちの会合に出
入 りし始めた。それは 1912年に Marie Jenney Howeが創設 した “a
スー ザン・グラスペルの戯曲におけるクセノス,或いは「内なるよそ者」たち(1) 25
short-1市ed women's discussion group"(102-3)でCharl tte PerHns Gil―
manやCar五e Chapman Cattを始めとする名だたるフェミニス トたちも
出入 りしていた。この Heterodoxyについての書に当時自立 した人間として
生 きんとした女性たちが抱いた疎外感についての “confession"が引用 され
ている。
For several years now l have felt myself alien to this world, and
alien not because of race and color,but alien because of changing
economic conditions 。。。I ha g in a void nlidway between two
spheres‐―the lnan's sphere and the woman's sphere...The duties
and pleasures of the average woman bore and irritate. The duties
and pleasures of the average man interest and allure . ..I soon























る。 “Move!Move from the things that hold youo lf you lnove,others will
movee Come!Now.Before the sun goes down"(38)。その言葉につき動か
されて来た「クセノス」たちが,Idahoからはるばるやってきた女`L The
WomanとGeorgiaから来たThe Boy,そしてCapeから来たThe Man
である。The Boyはダンス・パーテイを,The Manは“chance to go in on
an oyster bed"を諦めてやってきた。少年は人生から“something difFerent
and bigger"を望み,The Manは自分が “I'm nothing but an oyster my―
self'つまり牡蠣の殻に閉じ込められて生きているようであると感じ “I'll
come to life。"そう決意してやって来たのである。The Womanはという
と,裁縫をして細々と生計を立てながら「自分の墓石も買えない程貧しかっ
た」と人に後ろ指を差されないよう,常に “Well,at least I'll have a stone
to mark my grave."という脅迫観念に憑かれてtombstoneのために生き
てきたのであった。しかしEd Willsの記事は泉のように彼女の心に流れ込
み,死の標である墓石は死滅し (“they made me know that my tombstone





Well,three of us are hereo From the South and the East and the
West we've come because you made us want something we didn't
have,made us wantit so much we had to move the way we thought
was toward it中before the sun goes down.(39)
しか しこの,読者の心 を動か した刺激的な記事の著者 Edward Willsは皮
肉なことに “have the brain to say those things,but not the spirit to be―





































動きをとれない, と批判する。“These walls stine me.You come of people







議員 State Senator Byrdの従妹Aggie子であることが半J明した, という
設定をする。AggieはBaptist教会の日曜学校で教えていた「正統的クリス
チャン」であったとし,Jhansiは由緒正しいByrd家に繋がっているのだ








ton,respectability threatens to wall us in and stittes lne.Are you ready
to walk frOm this house with me tonight,entering upon a free union e…
?"(61)ここでグラスペルは,自由への旅立ちをする決断を迫るのが若い
























fantile desires and fears of the other―the ther of d ath,the other of
woman,the other of uncontrollable drive"(191)などであり,又,我々
が戦って克つか逃亡すべき “unconscious"なのであるから。しかしクリス
テヴアはこのクセノスを受け入れ,“The fOreigner is within me,hence we
are all foreigners.If l am a foreigner,there are no foreigners"(192)と
いう認識を持てば究極の他者との共生,“the ultimate condition of our be―
ing ttιんothers"(192)が可能になると, どちらかと言えば受動的でやむ
を得ない姿勢で他者との和解を論 じている。“Confronting the foreigner






吹き込む。が,その後の結論は無い。“Let life become what it may be¨
come!―so beautiful that everything that is back of us is worth every―
thing it cost。"(43)と,創造の過程を讃える喜びがあ り,再生の宣言,“No―








見にあるのではなく,他者になり演 じる過程にあると強調する。“.。 。it iS
beconling other,not flnding Oneselt that iS the crux of the drama: the




“continuous recreation of meaning,what Bakhtin calls the heteroglossia
of communication"が演劇の基本条件,現象である(the basic condition and






あり, “ecstatic collectivity,the joyful aJttrmation of change,a dress re―
hearsal for utopia"(135)といった,集団的ユー トピア演出なのである。




,寅防謝に“conscientious assertions of polyphony,of refusal to flnalise or as―
sert dominant ideologles,Of resistances to partriarchical authority and












“Alien"や“Bastards l have Known"等といったディオニュソスの特性を表す言葉
が使われているものがある。See The New York Public Library,Henry Wo and Al―
bert A.Berg Conection of English and Ame五can Literature.
2グラスペル作品におけるニーチェの影響については Martha Co Carpentier
著F “Apo1lonian Form and Dionysian Excess in Susan Glaspell's Drama and Fic―
tion",Jane E.Harrlsonの影響については Carpentier tt ηtt MaJior ttυθJsげ
S“sαんGJαttθJJが詳i説。
3 caroline Violet Fletcher は, グラスペルは “hovered outside feminist
groups"と言明し,Heterodoxy等のフェミニス ト・グループからも常に距離を保
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